
















The purpose of this study is to examine the characteristics on the manufacturing process 
of the cement manufacturing and the realities of the costing system from the point of view of 
waste based on the case study approach, and to show hypotheses including about the cost 
accounting in the acceptance of waste, for basic consideration about the possibility of the 
cost-objectivization of waste in traditional cost accounting by the method of non-neglect.
Two hypotheses concerning the cost processing are presented from the viewpoint of the 
accounting for inventories. One is that the inverse onerous contract waste should be summed 
up to the credit as the negative assets at the time of acceptance, and the other one is that it 
should be summed up the receipt profit by fair value. As a result of examining the waste cost 
that includes the repairing and disposable cost, the third hypothesis is that the degree of 
visualization of actual conditions of production activity is enhanced by waste cost accounting 
that waste means as wide sense shrinkage and defective unit.
Keyword：waste cost accounting, wide sense shrinkage, inverse onerous contract waste,  
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セメント製造企業における廃棄物原価計算
─事例研究アプローチ─
Waste cost accounting in cement manufacturing enterprise
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　　　MgCO3　→　MgO ＋ CO2 ⑴
表２．ポルトランドセメントの成分構成比
成　分　名 構成比（％）
酸化カルシウム CaO 63.0 ～ 65.0
二酸化けい素 SiO2 20.0 ～ 23.0
酸化アルミニウム Al2O3 3.8 ～ 5.8
酸化第二鉄 Fe2O3 2.5 ～ 3.6
三酸化硫黄 SO3 1.5 ～ 2.3
表３．焼成工程における主な化学変化
温度帯（℃） 化学変化の状況
⑴ 700 ～ 750 ドロマイトの脱炭酸　　　　MgCO3→MgO＋CO2
⑵ 750 ～ 900
炭酸カルシウムの脱炭酸　　CaCO3→CaO＋CO2
ビーライト（2CaO・SiO2）の生成開始
⑶ 1,200 ～ 1,300
アルミネート相（3CaO Al2O3）、
フェライト相（4CaO Al2O3 Fe2O3）の生成












































































































































































































































































































　　　（借方）現金 ｑ （貸方）△棚卸資産 ｑ
　　　（借方）△棚卸資産 ｒ （貸方）材料費 ｒ
通期では、次のように認識される。
　　　（借方）現金 ｑ （貸方）△棚卸資産 （ｑ－ｒ）
　　　  　　　材料費 ｒ
期末時点における貸借対照表上の記載は次の通りとなる。























































　　　（借方）△棚卸資産 ｒ （貸方）材料費 ｒ
については、公正価値による評価額をｓとして、次のように表わすことができる。
　　　（借方）△棚卸資産 ｒ （貸方）廃棄物受入益 ｒ
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